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  Daily 600 mg of Tegafur， in addition to antiandrogen therapy， was administered to 20 patients
with relapsing prostatic carcinoma at stage D． Thirteen of the patients died and 7 patients are still
alive． These patients were evaluated according to the objective response criteria of NPCP． Three
patients showed partial regression， 9 patients showed stable prognosis and 8 patients showed pro－
gression． The patients who died had a mean survival duration of 77 weeks， which is longer than
in other reports o’n the treatment of relapsing prostatic carcinoma． No severe toxicity was observed
in any of the patients． These且ndings suggest that Tega釦1 is effective for the trcatment of relapsing
prostatlc carcmoma．
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対 象 症 例
1973年より1982年6月30日までの約10年間に春日部
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＊明らかな出陣と判断できないものについては死亡とした。
＊＊ 憮ﾎ術拒否症例
A cis一・diammine dichloride platinu’m




























































































Table 3． objective response
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1．フトラフールは主に肝臓で活性化され、活性物質である5－FU、FUR、
 FUMPの濃度が長時間持続します。この長時間持続性は代謝拮抗剤
 による癌化学療法において極めて重要なことです。
2．フトラフールはmasked compoundのため、副作用が軽微で、長期連続
 投与が可能です。
3．初回治療にも非初回治療にも有効であり、癌化学療法における寛
 解導入のみならず、寛解強化療法、寛解維持療法として使用され
 特に病理組織学的に腺癌と診断された症例に有効です。
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